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•Nuclear power 35%, Hydraulic power 80%, photovoltaic conversion 15%








Relatively low Average 90%
50-60%




げている．ガスタービンシステムでは，熱エネルギ 変ー換後の最高温度はタ ビーン入口温度（Turbine 
























Chemical energy of fossil fuels 0.95
Solar Energy 0.8
1000oC class gas turbine 0.56
1500oC class gas turbine 0.64
1000oC R oC
Methane steam-reforming at 830oC 0.52
250oC Methanol steam-reforming 0.26
Hydrogen 0.83 (= ideal efficiency of fuel cells)
550oC Methane partial steam-reforming by 
gas turbine exhaust heat 0.42
0.5




第１章 序 論 
燃焼過程を伴う化学－熱エネルギー変換において温度を上げるアプローチでは課題が多いが， 
一
ol-CH4     (1-1) 
H3OH    (1-2) 
(1-3) 













・ メタン水蒸気改質・・・反応温度 約 830℃ 
   CH4 + 2H2O → 4H2 + CO2 – 165.1 kJ/m
・ メタノール水蒸気改質・・・反応温度 約 250℃ 
   CH3OH + H2O → 3H2 + CO2 – 49.5 kJ/mol-C
・ ジメチルエテール（Dimethyl Ether, DME）水蒸気改質・・・反応温度 約400℃ 
   (CH3)2O + 2H2O → 6H2 + 2CO2 – 122.6 kJ/mol-DME    















































































第１章 序 論 
Table 1-1 Summary of heat recovery systems for gas turbine 
 




Gas turbine (GT) 
Suitable gas turbine range and notes 
cycle name method 
(Air) Recuperated  of 
ir 
Suitable for MGTs. 
r is required.) GT cycle 
Enthalpy
compressor a (Large heat exchange
GT cycle (STIG, 
Cheng cycle) 
Suitable for thousands kW GTs. 
Proven technology and practical use
Flexible heat and power ratio. 
(Combined cycle recovers heat





change due to 
steam reformin
Suitable for small and medium scale GTs. 
More flexible heat and power ratio. 
Feasibility has been studied. 
CRGT with methanol steam r









Fuel and steam 
lpy 
g 
eforming have been 
１
化学再生サイクルは，すでに実用化されている蒸





































































































































学研究所委託研究の WE-NET タスク12 「革新的，先導的技術に関する調査・研究」として実施した
「非平衡メタン改質型ガスタービンシステムの調査研究」の成果，経済産業省 資源エネルギー庁
「DME 燃料利用機器開発費補助金」の補助事業として2003 年に実施した｢DME 化学再生発電シス
テムの開発｣の研究成果の一部をまとめたものである． 
 
Performance evaluation by 





Conceptual design of reformer
Development of 
reformer designing code
Reforming test by 
reformer module 
Verification and revision 
of conceptual design
CRGT system analysis 
by process simulator
Verification and revision 
of system analysis
Goal: Demonstration test combined with actual gas turbine
Ni, Ru catalysts
Reformed gas combustion test 
Reaction rate










Fig. 1-5  R&D flow diagram  
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